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草木から得られる繊維を用いた伝統的な布づくりとその継承
Passing Down the Tradition of Making Fabric from 
Vegetable Fiber Taken from the Vines or Stems of Plants
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Abstract: Before the Meiji period, the general public was not permitted to wear silk in Japan.  Cotton did 
not come into wide use until the middle of the Edo period, so most people wore clothes which were made of 
vegetable fi ber taken from the vines or stems of plants such as wisteria and lamie.  As the process of making 
such vegetable fabrics needs a great deal of time, labor, and in addition skill, these clothes are hardly used 
today.  The skill only lives on in a few areas.  We investigated how to pass these skills down.  We interviewed 
members of associations that preserve traditions, skilled workers, town offi cers, and curators in museums to 
understand how to make the vegetable fabrics and how to pass down the skills for 7 fabrics in 7 places: Shina-
fu, Fuji-fu, Ta-fu, Karamushi-ori, Kudzu-fu, Basyou-fu, and Attus.  We classifi ed the ways of passing down 
the skills into 4 types: ”town-development type”: Shina-fu, Fuji-fu, Ta-fu, and Karamushi-ori, “industrial 
type”; Kudzu-fu, “craft art type”: Basyou-fu, and “traditional ethnic culture preservation type”: Attus.  ”Town-
development type” and “craft art type” widely advertise for and accept successors, and the other two types pass 
down traditions in the towns or in the families.  The ways of passing down the skills are different depending 
on the history of these places.  Moreover, they have made a network and have reported their situations to each 
other.  However, without the support and cooperation of the local governments, the numbers of skilled workers 
will continue to decrease and the skills will be lost.  Therefore we believe it is necessary to teach these fabrics 
in school in order to pass the tradition down and so we have investigated how to teach them.
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??? ???
　われわれ日本人の先祖は，すでに縄文時代（12000 年前〜 2300 年前）において大麻，アカソなど
の植物からとった繊維を用いていた [1]．万葉集にも「須麻乃海人之 塩焼衣乃 藤服 間遠之有者 未著




用してきた．もめんは江戸時代（1603 年〜 1867 年）中期くらいから庶民の間に広まったが，日本の












































































川は，冬期は雪に埋もれる地域である．表 3 に各地区の 1970 年と 2000 年の国勢調査による人口と
高齢者の比率を示したが，この表からも明らかなように，いずれも過疎化と高齢化が進んでいる．
これらは市や町全体の人口であり，布づくりを行っている地区はもっと小さい集落である．たとえ
ば，宮津市のなかで上世屋を含む世屋地区の人口は 2005 年で 145 人である（宮津市のデータによる）．
また，しな布の山形県温海町の関川も 44 戸（2007 年 2 月現在）の集落であり，新潟県山北町でも，













年 12 月 1 日現在では人口 1,720 人，昭和村のデータによる）．2000 年の高齢者の比率も 46.1％と非
常に高い．昭和村は，元来，産業としてからむしの栽培と原麻づくりを行い，上布の産地に原麻を
供給してきた地域である．それらのほとんどは，越後の商人に買い取られ，越後上布などに製織さ
れていた．明治時代がもっとも盛んで，栽培面積 20ha，生産量 1,269 貫（3.4 ｔ）にものぼり，村唯




















て直すことができた [19]．1916（大正 5）年には製品の約 5 割は壁紙として輸出され [19]，世界中に





























者の比率を示したが，二風谷自体は小さな集落である．1977 年の調査で，二風谷自治会員 142 戸の






以後，1881（明治 14）年までは北海道全体で 1 万反を越える産出があったが，1882 年以降は激減し





















しながら，平良敏子の後継者の平良美恵子によると，2004 年現在で，大宜味村は人口 3,500 人の小











































































1 万 2 千人の観光客が訪れるようになったという．また，山北町山熊田集落は，22 世帯，71 人が暮
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